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   A case of carcinoma in situ of the renal pelvis in a 70-year-old female is reported. The 
patient was admitted with the complaints of macrohematuria and left back pain. Urine  cyto- 
logy, which was carried out three times using urine samples collected directly from the 
urinary bladder proved to be negative. Drip infusion pyelography (DIP) and retrograde 
pyelography (RP) disclosed stenosis of the left ureter at the level of L3^-L4. Selective renal 
angiography revealed no abnormalities. Based on the DIP and RP findings, the diagnosis 
of tumor in the left ureter was made, and left total nephroureterectomy with partial cystec-
tomy was performed. The removed kidney showed signs of mild hydronephrosis but no 
tumor was found macroscopically. The stenosed site of the ureter had scar-like tissue. 
Microscopic examination revealed that the stenosed ureter consisted of nonspecific granula-
tion tissue but the mucosa of the renal pelvis showed grade III transitional epithelial cell 
carcinoma, 
   At 24 months after operation, there is no evidence of tumor recurrence, and urine 
cytology is also negative. 
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た そ の 頃 よ り肉眼 的 血 尿 も生 じ,外 科 でDIP行 な う
も異 常 所 見が 認 め られ ず,当 科 に 紹 介 され,精 査 目的
に て入 院 とな った.な お,患 老 の 都 合 に よ り入 院 は6
月 とな った,
入院 時 現 症=体 格 中等 度,左 腎下 縁 触 知 され た が,
可動 性 良 好 で,圧 痛 お よび 筋 性 防御 は ない 。
入 院 時 検 査 所 見:血 液 所 見 で は 赤血 球332xlO4/
mm3,血 色 素10.3g/dl,ヘマ ト ク リッ ト33.2%,赤
沈1時 間 値80mm,2時 間 値130mmと 軽 度 の貧 血
と赤 沈 のnが み ら れ た.血 液 生 化学 検 査 で はTP
6,4g/dl,GOT331U,GPT141U,BUN23,2mg/
d1,Cro.9mg/d正,Na145mEq/l,K4,1mEq/1,
CHO8mEq/1で 特 に異 常 所 見 は 認 め なか った.尿
沈 渣 で 赤 血 球 多 数/hp£ 白血 球4--18/hpfであ っ
た.胸 部X線 で は肺 結 核 に よ る と思 わ れ る 石灰 化 像
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け て 切 り出 した5ヵ 所 の標 本 の うち3ヵ 所 に おい て,
上 皮 内 移 行 上 皮癌 が 認 め ら れ,grade3で あ った
(Fig.4).
術 後 経 過:術 目UFT600mg,ピ シバ ニ ール5KU
施 行 し,手 術2年 後,再 発 お よび転 移 の傾 向 もな く尿
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IVPおよびRPな どで,水 腎症,腎 孟尿管移行部
の狭窄,尿管の狭窄,腎 杯の陰影欠損などの異常所見
の認められたものが8例 のみで,異 常所見のみ られな
いものも多い,尿 管狭窄などを呈 した大部分のものは
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